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     BLADDER AFTER RADICAL HYSTERECTOMY
            FOR CERVICAL CANCER
Shingo KAwAMuRA， Seiran MiuRA and T6ru YAMABE
From伽1）ePartment（ゾOb∫彦etric∫and（加600～ogy， Nagasaki Unive－rs吻Schoolげ漉廊ぽπθ
          μ万rec彦or’Prof． T， y伽αう6，ルf．1）．ノ
  Robaveron， the extract of the swine prostate， was administered to the patients with neuroge－
nic dysfunction of thc urinary bladder aftcr radica正hysterectomy for cervical cancer． The drug is
known to have an action of elevating vesical detrusor tonus； therefore ks therapeutic use for neuro－
genic bladder is suggested．
  Our cases of neurogenic bladder were divided inte two groups． The group 1 consisted of’ the
cases which passed 4 weeks to one year postoperatively and the group II those more than one year．
Robaveron was intramuscularly injected one ampule everyday for three weeks． lmprovement of
subjective symptoms and decrease of residual urine as well as residual urine ratio were observed as
the result of administration． Effective intravesical pressure also increased as much as 18．1 mmHg．
These improvements were particularly remarkable in the group 1． No side reaction was observed．
It was concluded that administration of Robaveron to the patients with neurogenic bladder dysfunc－
tion after radical hysterectomy is quite significant．












































































訴え 1群i17例） 亘群i3例） 1  群 皿  群
軽  減 100％（6／6） 0％ ．高度
6 1
不 変 0％ 100％（1／1）




不  変 u．1％（1／9） 0％
軽  減 500％（1／2） 0％軽度
2 1
不 変 50．0％（1／2） 100％〔1／1）
軽  減 882勇〔15刀7）333％（1／8）
平     均








時劇  前          後
訴え 1群P0 且群W 1  群 騒  群
軽 減高度 o o
不 変
軽  減 50．D％（1／2）申等度
2 0
不  変 50．0％（1／2）
軽  減 62，5％（5／8） 0％軽度
8 3
不  変 肌5％（3／8） 100％（3／3）
軽  減 60．0％（6、胤0） 0％
平     均






前 後  時期
iえ 1群iL7例） n群i3例） 1  群 皿  群
高慶
6 2









軽  減 50』％（1／2） 0％
不  変 50，0％（1／2） 100％（1／1）
平     均




残尿量（認） 残尿率（％） 尿道内圧（麗Hg） 膀胱内圧（㎜Hg）    検査
ﾇ例 前 後
差※ 前 後 差 前 後 差 前 後 差
※※
P 55 5 9正．0162L314．936 39 3 15 42 27
2 2001095．046．5 2．1 44．428 32 4 34 42 8
3 75 5 9337．5 L436．1 22 32 10 40 5010
4 70 2071．414．0 3．8 10．2 23 37 14 36 5822
1群
5 75 1086．72L42．9 正8．5 26 26 0 22 32 10
 ※※U 80 1087．523．5 2．2 2L332 34 2 28 42 14
7 150 5 96．762．5 1．9 60．6 32 34 2 34 35 1
8 80 158L324．2 4．5 正9．7 39 36 △3 49 7425
9 3103588．796．9 8．3 88．6 36 35 △ 1 25 28 3
10 3007076．7 83．316．766．636 36 0 8 56 48
11 55 2063．616．2 6．5 9．7 38 36 △2 26 61 35
12 1609043．857．125．731．434 38 4 4 34 30
13 80 2075．034．8 4．9 29．936 36 0 32 4614
14 15010033．357．725．032．734 37 3 12 28 16
15 70 1085．718．9 2．0 16．934 37 4 23 40 17
16 1205 95．8 34．31．3 33．026 33 7 1 20 19
17 1508046．7 83．336．446．9 33 34 1 41 49 8
18 20015025．0 71．450．021．4 33 38 5 26 4⑰ 14
H群
19 50 250．016．7 8．9 7．8 26 38 12 25 37 12











































未 満 23．5％（4／17） 8a4％（ユ4カ7）
残
20％群 以 上 76．5％（13／17） 176％（3カ7）
尿
20％口
未 満 66．7％（2／3） 66．7％（2／3）
率













































































   前                後
Fig．4・ロバペロン投与前後の膀胱内圧の変化
Table 7．ロバペロン投与後の振幅と残尿量の減少率との関係
   率
ｳ
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症年RBC（×10諭WBC（伽3） Hb（宮溜）BUN（n・9／de）GOTG P T
例 令  前   後 前 後 前後前後前後前後
II3813901 3861 5600158001 1L7112．01 10 1 9 116 1 20 ］ 8 110
215314621 415 ilO2001 40001 13，9112．11 12 1 9 i18［ 15 1 12 118
414314331417112000155001 13，4113．01 13 i 8 i32 1 21 120 110
514113701 4271 63001 540el 10，6112．21 7 i 6 1231 ls1 12 1 g
6151i37414111 9200166001 12，3112．21 10 112 ［391 131 19 114
813713011 3gg1 6soel 46001 9，2］ILg一 ［26 1 32 i 20 ［34
9］4014401 3sgi 71001 47001 13，0jlo．71 s 1 7 11g I 30 ［ 1．q， i！7．
11i6013801 4221 72001 5100［ IL3112．61 10 110 132 1 16 ［ 22 ［10
雪 A?S
P  」
叙] A  馬 胃O6．’
．  A  －S三ζ’‘
一   β    ‘   畠
b浮浮 b閧浮 Pu，u P1．8 5 10 20 18 9 14
1329370382 7100660011．511．7 10 9 36 34 28 26
14284513447500470014．1 10．6 10 10 17 24 11 21
1650495 3727200770014．6 11．6 12 7 28 25 17 23


















































































































         （1977年3月14日迅速掲載受付）
本論文訂正  Table 5振巾を振幅に訂正します
